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ユートピア文学としての η'_tee (I) 
松田利定
Tyρee as Utopian Fiction ( I ) 
Toshisada Matsuda 
Abstract 
Utopias are men's reactions on their environment， and utopian五ctionneeds 
certain target for attack. What Herman Mel、rilepicked up for his attack in 
T)ρee were the missionary endeavor in the Paci五c，the white man's inhumanity to 
primitive man， and the Western civilization. He was anti-missionary， anti-coloni-
alism and absolutely in favor of the savage of the Typee Valley. The sympathy 
for the oppressed and denunciation of the oppressors was one of Melville's 
central themes. 
He instinctively took the side of the underdog， because he himself was 
a frustrated youth in the nineteenth-century American society. Before he丑ed
to the South Paci五c，he had already tried a number of jobs， experienced uncer-
tainty and unemployment. His wandering years created in him a settled hatred 
of external authority or control， a lust for unrestricted freedom. Typee was an 








































必要であった， と浜田氏は指摘している7)。 しかし， これは楯の両面の関係
(2 ) 

































My development has been al within a few years past. 1 am like 
one of those seeds taken out of the Egyptian Pyramids， which， 
after being three thousand years a seed and nothing but a seed， 
being planted in English soil， itdeveloped itself， grew to greenness， 
and then fel to mould. So 1. Until 1 was twenty-five， 1 had no 















Stranger has good lungs， sleeps well & feeds .kindly， he is in truth 
a chopping Boy (Log， 1， 3)10)と父アラン AllanMelvi1le (1782-1832)が伝
えたハーマンは同月四日に theSouth Reformed Dutch Churchで洗礼を
受ける。この年は輸入取次商アランにとって不景気な年であった。翌 1820
年になってもなお景気は好転せず， 21年にはアランの兄トーマス Thomas
Melville， Jr. (1776-1845)が借入金の返済に窮して，刑務所入りする。 1819
(4 ) 
ユートピア文学としての Typee (1) 5 
年から 20年にかけては，ビーアド CharlesA. Bεard， Mary R. Beardも述
べているように，合衆国では第一回の恐慌の時代であった。
The first terrific smash in the machine拘productionage occurred 
in 1819; another in 1829; the third and most severe in the history 
of the United States up to that date opened in 1837 and lasted for 










thus far 1 have succeeded beyond my expectations， & find my 
credit as well established as 1 could wish; my prospects are good， 
& with the favour of Providenc巴12)，& my usual prudence & indus-






55 Courtlandt Street?に転居し， 1824年には 33Bleeker Streetに住居を移
し， No 162 Pearl St.にオフィスを持ち， 28年には NO675， Broadwayに
移っている。ハーマンの成長ぶりも「前者ハーマンは毎日規則正しく学校に
通っていますが，健康を損ねるほど書物が好きなようには見えませんJThe 
former [Herman] attends school regularly but does not appear so fond 
(5 ) 
6 松田矛1] 定
of his Book as to injure his health一 (Log，1，20)と母マライヤ Maria
Melville (1791-1872)が伝えるように，順調なものであったが， 1826年8月
10日のアランの手紙には，
-he [Herman] is very backward in speech & somewhat slow in 
comprehension， but you will fInd him as far as he understands men 








You will be as much surprised as myself to know， that Herman 
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mental exitement-at times fierce， even maniacal (Log， I，51)この世を
去る。三月には兄ギャンスヴオートとハーマンは AlbanyAcademyを退校
し，兄は毛皮，帽子の商をはじめ，ハーマンは NewY ork State Bankに勤
める。しかし，この銀行も 34年夏には辞して，ピッツフィルド Pittsfieldの
伯父トーマスの農場で働くが，翌年春には，兄の庖の手伝いをしながら













But now， having become somewhat acquainted with the routine 
of business， ••• a few intervals of time are a妊ordedme， which I 



























Loonをもじって“Inthe van of these notable worthies stands pre-
eminent， that silly and brainless loon who.. '."と皮肉れば，ヴァン・ルー














いう匿名で応募した“Fragmentsfrom a Writing Desk"14)と題する短篇






ものかとここ数日，歩きまわっていますJHerman has gone out for a few 
days on foot to see what he can find to doー と伝え，兄は「職さがしに
出ていたノ、ーマンが，子ぶらで帰ってきたJHerman has returned from his 




不確かで移ろいやすいのでしょう JHow uncertain & changing are al 







Sad disappointments in several plans which 1 had sketched for 
my future life， the necessity of doing something for myself， united 
to a naturally roving disposition， had now conspired within me， to 
(9 ) 
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1 had learned to think much and bitterly before my time; al my 
young mounting dreams of glory had left me; and at that early 





Talk not of the bitterness of middle-age and after-life; a boy can 
feel al that， and much more， when upon his young soul th巴 mildew
has fallen; and the fruit， which with others is only blasted after 
ripeness， with him is nipped in the first blossom and bud. And 
never again can such blights be made good; they strike in too 













極めたあの TheMelville Logでさえも，この聞は Redburnからの引用の
つぎはぎ細工である。したがって不本意ながら 1849年の作 Redburnによら
(10) 





‘And what's the use of beinフ snivelised?. Blast Ameriky， 1 say. 
.1 tel ye， ye wouldn't have been to sea here， leadin' this dog's 
life， ifyou hadn't been snivelised-・ Snivelisationhas been the 
ruin on ye; and it's spiled me complete; 1 might have been a great 











Can these be whales? Monstrous whales， such as 1 had heard of? 
I thought they would look like mountains on the sea; hills and 
valleys of flesh! regular krakens， that made it high tide， and inun-
dated continents， when they descended to feed! It was a bitter 
disappointment， from which 1 was long in recovering. 1 lost al 















Ah! what are our creeds， and how do we hope to be saved?.. 
Surrounded as we are by the wants and woes of our fellow-men， 
and yet given to follow our own pleasures， regardless of their pains， 
are we not like people sitting up with a corpse， and making merry 
























ないJHerman is stil here -He has been & is a source of great anxiety 
to me-He has not obtd a situation-(Log， 1，110)とあるが， 12月18日
付の家族にあてた手紙には， Iこの金曜日には，ハーマンの行先も決まること





…having little or no money in my purse， and nothing particular 
to interest me on shore， 1 thought 1 would sail a little and see the 
watery part of the world. It is a way 1 have of driving off the 















(2) 1842年8月9日， Typee Valleyより脱出して，捕鯨船 theLucy Ann 
号に乗船し， 9月20日にタヒチ島の Papeeteで下船するまでの航海。
(3) 1842年 11月3日 (4日?)，捕鯨船 theCharles and Henry号に乗
り， 43年4月27日に Maui島 Lahaina港で解雇されるまでの航海。
(4) 1843年8月17日，ホノルル Honoluluで合衆国海軍の軍艦 theUnited 
Statesの乗員となり，翌44年 10月14日に BostonでモEを解かれるま
での航海。
(1)に続く三週間と五日間は Typeeに詳しし (2)の後約一ヵ月半は Om仰
を生み， (4)は Whiteゐcket(1849)に結実する。 (3)の航海の後のホノルル
での三カ月あまりが，気になる空白状態のまま残るが， 1843年 6月1日の記
録は，ホノルルでもハーマンの例の求職活動が続いていたことを物語ってい










ょうどその頃，ピッツフィールドの友人スミス JosephEdward Adams 
Smithの BiographicalSketchに次のような記述がある。
He [Herman] was now 25 years old and， with little disposition to 
return to the sea， was considering what pursuit in life he should 
choose.・.Onecould not well see to what profession he was adapted. 
A chance word dlecided it. Th巴 familyhad given their interesting 
wanderer a warm welcome home， and one day one ofthem， or one 
of their intimate friends said to him: “Why don't you put in book 
(14) 
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form that story of your South Sea adventures which we al enjoy 














の姿は， おそらく十一月頃のものであろうが， この年の冬には既に Typee












" at last th巴 ideaobtruded， that the wiser and the profounder he 
(15) 
16 松田幸1] 定
should grow， the more and more he lessened the chances for bread; 
that cou!d he now hur! his deep book out of the window， and fal 
to on some shallow nothing of a novel， composable in a month at 
the iongest， then could he reasonably hope for both appreciation 
and cash. …he could not now be entertainingly and profitably 








Typee， Onzoo， Redburn， White Jacketとし、う「パンを得るために」書L、
た一連の作品によってメルヴィルは， アヲ γの記録によれば 1846年から 51
年までに計8，069.36ドノレ， 年間平均約 1，600ドルの収入をあげているが33)， 
それらの作品に対する作者自身の評価は 1849年には，
They [Redburn， White Jacket] are two jobs， which 1 have done 
for money--being forced to it， as other men are to sawing wood. 
..So far as 1 am individually concerned， & independent of my 
pock己t，it is my earnest desire to write those sort of books which 








What I feel most moved to write， that is bannεd， -it will not 
pay. Yet， altogether， write the other way I cannot. So the product 
(16) 
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The revision will only extend to the exclusion of those parts not 
naturally connected with the narrative， and some slight puritications 
of style. 1 am pursuaded [sicJ that the interest of the book almost 
wholly consists in the intrinsick merit 01 the narrative aloneー &
that other portions， however interesting they may be in themselvεs， 
only serve to impede the story. The book is certainly calculated 
for popular reading，・・.-Proceeding on this principle then， 1 have 
rejectcd every thing， in revising the book， which refers to the 
missionaries. Such passages are altogethεr foreign to the adventure， 
& altho' they may possess a temporary interεst now， to some， yet 
so far as the wide & permanent popularity of the work is conserned 
[sic]， their exclusion vil certainly be beneticial， for to that end， the 

































く削除し去った改訂アメリカ版を出した直後の第二作 Omoo脱稿の頃， 1846 
年 12月10日に，信頼を寄せていたダイキンク EvertA. Duyckinck (1816一
(18) 
ユートピア文学としての Typee (1) 19 
78)に宛てた手紙に，又次のような気になることが書かれているからである。
Those mark白din the Table of Contents as Nos V. VII. & XVII. 
have been rejected altogether-but this does not break the con-
tinuity of the book. 1 have not as yet altered the numbers of the 
chapters as thus affεcted. 1 beg you to pay particular attention to 
the following chapters-Chapters 33・34-&45・46・47・48・0・50.-

















もJhowever interesting they may be in themselvesとか，それらの箇所
は「ある人たちにとっては，現在のところは一時的な興味はあるにしても」










一社の Homeand Colonial Libraryとし、うノンフィクシヨン・シリーズの
中に入れて出版さわして以来，作者の言葉はことごとく事実性，記録性，客観
性の強調であり，フィクションの，主観の否定である。 Typeeの序言の中に
も「ありのままにJjust as they occurred記述したとか 1ありのままの真
実を語るJto speak the unvarnished tru thとあり ，Omooの序にも「正
確な観察Jcorrect observationsとか 1ただ見たままを描いただけJhas 































は， The Northwestern-Newberry Editionの The~Vritings of Herman 
lUelville中の Typt;eiこ詳しし、が， 本稿で1土確たる“AmericanEdition， 
Revised Text" (1846-76)を入手することが出来ないので，止むを得ず手もと
にある明らかにその流れをくむ版本と思われる Dodd，Mead and Company 
(New York)の Tyρe42)(Ilustrated by Me旦dSchae妊er)と， 1922-24年の
Constable Editionの reprint版である Russell& Russell (N巴¥vYork， 
1963) の Typee とを校合のためのテクストとして選定した。勿論 The
Northwestern-Newberry Editionの“Listof Substantive Variants門を参照
したが，本稿での削除，訂正，書入れの頁3 行の数え方は Russell& Russell 
の TYlうeによった。








(削除-2)ch. 1: 1. 4-6 (title) The...Nukuheva. 
第一章の本文の削除箇所の内容に合わせて，表題の不要なものを除去して
いる。








(削除 4)ch. 1: 5.6-14 Among...subject. 
マーケサス諸島は，あのクック JamesCool王(1728-79)でさえも殆んど素通
りしていて，われわれの知識も二，三の概括的な記述がもとになっているに
すぎない。その中でも一応注目すべき資料は， Captain Porterの Journalof
the Cruise of the U. S. frigate 'Esex，' in the Pac併の duringthe late War 
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Indeed， there is no cluster of islands in the Pacific that has been 
any length of time discovered， of which so litt1e has hitherto been 
known as the孔1arquesas，and it is a pleasing reflection that this 
narrative of mine will do something towards withdrawing the veil 










(削除-7)ch. 2: 18.15-17 Not"'grati五cation.
(削除-6)と同様，官能的，挑発的な描写の箇所ということになろうが，前後
を残してでもこの三行を削らなければならないほどの必然性は見当らない。
(削除-8)ch. 3: 19.2-7 (title) Some...Lady. 
“Some Account of the late Operations of the French at the Marquesas 
-Prudent Conduct of the Admiral-Sensation produced by the Arrival 
(23) 
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of the Strangers-The first Horse seen by the Islanders-Refiections-
Miserable Subterfuge of the French-Digression concerning Tahiti-
Seizure of the Island by the Admiral-Spirited Conduct of an English 
Lady." (削除-9)に見られる大削除のために不要となったのが，これらの初
版第三章の表題であり，その削除内容はここに要約される。これらの表題を
削除したかわりに， 初版第四章の表題の前半 (Stateof A妊airsabout the 
Ship-Contents of her Larder-Length of South Seamen's Voyages-
Accounts of a Flying "¥Vhale-man-Determination to leave the Vessel-
The Bay of Nu1王uheva-The Type巴s)をもってあて，その内容も下記(削
除 9)の一文を加えて，そっくり初版第四章のものをあてている。従って，
ここで完全に一章が欠落して，各章の数え方が順次ずれている。
(削除-9)ch. 3: 19. 9-23. 21 islands; th巴…opinion.
初版第三章の書き出しの部分“Itwas in the summer of 1842 that we 
arrived at the islands;・・"の islandsの次にあった;を.に改めてここで
切り，以下約四頁半を思いきりよく切除した箇所。デュプティ・トヮアール
Du Petit Thouars，プリチヤード w.T. Prichardの実名をあげながら， 1842 
年のフランスによるマーケサス諸島，およびタヒチ島の掌握という歴史的事
件を描く。十九世紀のあらゆる場所で、起った事件の繰り返しの一つにすぎな





(削除-10)ch. 4: 24. 5-6 (title) Invasion... Admiral. 
“Invasion of their Valley by Porter-Refiections-Glen of Tior-In-
terview between the Old King and the French Admiral." 
(訂正一1)ch. 4: 28. 15-19 though... J apan. 
捕鯨船の航海の長いことを述べたしめくくりとして， ["ここで私は白分の
(24) 
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正直な人間としての信義にかけて，次のことを書いておこうJ1 may here 
state， and on my faith as an honest man， that though"'Japan.と書かれ
ていた文の though以下，“thoughmore than three years have elapsed 
since 1 left this same identical vessel， she stil continues in the Pacific， 
and but a few days sincε， 1 saw her reported in the papers as having 
touched at the Sandwich Islands previous to going on the coast of 
Japan." を“sometime after arnvmg home from my adventures， 1 
learned that this vessel was stil in the Pacific， and that she had met 
with very poor success in the fishery. Very many of her crew， also， 
left her; and her voyage lasted about five years."と書きかえている。














(訂正一2)ch. 12: 120.4-7 and...removing 
主人公が小川で水浴をしよとすると，見物客が集まってくる。「私はその一
同の中に女性のまじっていることに，少々気恥しい思いをしたがJSomewhat 
embarrassed by the presence of the female portion of the company，に
(2ラ)
26 松田利定
続く箇所“andfeeling my cheelωburning with bashful timidity，I formed 
a primitive basin by joining my hands together， and cooled my blushes 





(削除-12)ch. 12: 120.25 and...waist 
同じ水浴場面にある“andrevealing their naked forms to the waist"と
いう一行。





(削除 14)ch. 17: 164.3-5 (title) Their...People 
"Their Enjoyments compared with those of more enlightened Commu叫
nities-Comparative Wickedness of civilized and unenlightened People" 









Let the once smiling and populous Hawaiian islands， with their 
(26) 
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now diseased， starving， and dying natives， answer the question. The 
missionaries may seek to disguise th巴 matteras they will， but the 
facts are incontrovertible; and the devoutest Christian who visits 
that group with an unbiased mind， must go away mournfully asking 
-“Are these， alas! the fruits of twenty-five years of enlighten-










The fiend-lik巳 skillwe display in the invention of al manner of 
death-dealing engines， the vindictiveness with which we carry on 
our wars， and the misery and desolation that follow in their train， 
are enough of themselves to distinguish the white civilized man as 






(訂正一3)ch. 18: 176.31-34 I"'mermaids， 
部落の若者たちと，近くの湖で丸木船を漕ぎまわり，ふざけて楽しんでい
ても，人魚たちがいなくては，と“But円に続く“1was ever partial to what 
is termed in the Young Men's Own Book，‘the society of virtuous and 
intelligent young ladies'; and in the absense of the mermaids，"が“this
was far from contenting me. Indeed， 1 soon began to weary of it， and 
(27) 
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longed morεthan ev己rfor the pleasant society of the mermaids， in 
whose absence"と改稿されている。
(削除-16)ch. 18: 178.20-21 on...another 
恋人ファヤウェイ Fayawayとの船遊びの描写の一節“onthe very best 
terms possible with one another"も既出のものと同じ傾向のもの。
(削除 17)ch. 20: 204.24-27 In.. .myself. 
若い娘たちが月光の中で踊るダンスは，私のような高い倫理水準を持った
男性には，あまりに官能的でありすぎた，とある四行も同じ。
(訂正一4)ch. 20: 204. 30-31 they.・wing.
彼女たちの踊りの様子は，“theylook like a band of olive-coloured 
.sylphides on the point of taking wing"から“onewould almost think 
that they were about to take wing"に書き換えられている。改訂アメリ
カ版の Prefaceに述べられている“someslight modifications of style哨)
に該当するものであろう。
(訂正 5)ch. 23: 222. 15-16 for... benefactors 
南洋諸島にはどこにでも生えている木の根アーヴァ arvaから抽出した樹
液がフ療癌の治療に用いられてきたと語る箇所で，この病気を説明した“for
whose frightful inroads the ill-stared inhabitants of that group are 
indebted to their foreign benefactors円という表現を不穏当として~、rhich
for so many y巴ars has been gradually depopulating those fine and 
interesting islands"に変更。
(削除 18)ch. 24: 227.2-4 (title) Inaccuracy...Valley 
“Inaccuracy of certain published Accounts of the Islands-A Reason 
-Neglεcted State of Heathenism in the Valley" 





ユートピア文学としての Tう'pe (1) 
だ信遇、性の乏しいものであるという。
(訂正-6)Ch. 24: 229.32 For...part 
29 
“For my own part"を“Yet，notwithstanding al 1 observed on this 
occasslOn門と変更。













(削除 22)ch. 25: 247. 8n (247.30-36) This...1613. 
マーケサス諸島の発見者であるメンダナ Mendannaの航海記録係であっ
たフィーゲロア Figueroaの筆になるマーケサス人印象記を逐次引用した最
後に付していた出典，Circumnavigation of the Globeの注を削除。
(削除す3)ch. 25: 247.8-248.10 More...beauty. 
これまでの記録に目を通すと，クッグ JamesCookはその航海記で、マー
ケサス人を南海で最も魅惑的と記し， スチュワート Stewartは Scenesin 













(削除-25)ch. 26: 253. 2 (title) Allusion to his Hawaiian Majesty 
(削除-26)ch. 26: 253.7-10 (title) A…Refiections. 
“A Warning-Some Ideas with regard to the Civilization of the 
Islands-Reference to the present state of the Hawaiians-Story of a 
Missionary's Wife-Fashionable Equipages at Oahu-Refiections.門











(訂正一7)ch. 26: 254.19 King...Valley 
“King of the Cannibal Valley"を 6“6宝kingov己ral the Type己s!円に変更
しているカが:ら，
(首削1除一-29町)ch. 26: 254. 20-24 May.一civilization.
タイピーの楽園を西欧の冷酷な攻勢から護ることができるのならば，どう
(30) 





再び真面目にかえろう」“Butto be sober agai立 afterthis roy旦1burst" 
の一文である。
(訂正 8)ch. 26: 254.30-31 have.. .another 
"have a sort of nuptical understanding with one another"に“live
together quite sociably"と筆を加えるが，“nupticai"あたりを気にしたの
であろうか。





るーとし、う話題の中で‘'hadthe audacity to take various liberties with 
the lady， and that too in the very presence of the old warrior her hus-




(削除 30)ch. 26: 255.30-31 but...hereditary. 








Moonoonyという若い娘と“makinglove at the same time"しているの
を時々見かけたことがある，と書いていた箇所。
(削除 32)ch. 26: 256.28-29 Married.・them.
“Married women， to be sure !-1 knew better than to offend them." 
(削除 33)ch. 26: 257.3-12 Where. .it. 
タイピ一族の一妻多夫制にふれ，われわれにはとても考えられないことだ
と評した数行。
(削除-34)ch. 26: 257.18-19 1…that 
「し、ずれにしろ，長ったらしい求婚などタイピーの谷には縁のないことで
ある」という文章に挿入していた“1have more than one reason to believe 
that"を(削除 30)と同じ理由からであろうか，外している。
(削除-35)ch. 26: 258. 18-33 A…hundreds. 
一妻多夫制であるが夫婦ともに不貞行為は非常に稀であって，この点でも
マーケサス人ほ他の諸島の例とは異なると語り，タヒチの場合をあげている。
(訂正 10)ch. 26: 258.34-35 Notwithstanding. ..Typees 
“Notwithstanding the existance of w巴dlockamong the Typees"をわ
ざわざ“Butnotwithstanding its existance among them"と書きかえる。


















Among the islands of Polynesia， no sooner are th巴 imagesover-
turned， the temples demolished， and the idolaters converted into 
nominal Christians， then disease， vice， and premature death make 
their appearance. The depopulated land is then recruited from the 
rapacious hordes of enlightened individuals who settle thεmselves 
within its borders， and clamorously announce the progress of the 
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(書入れ一3)ch. 27: 270. 12 
上記削除との関連で，“Thereseemed to be no rogues of any kind in 
Typee円と筆を加えて，ここから第二十七章をはじめている。
(削除-39)ch. 27: 271. 2-3 how"'say. 
タイピーの私有財産制にふれた後の“howsecure an investment of‘real 
property' may be， 1 cannot take upon me to say"を削除。









(書入れ-4)ch. 27: 273. 28 
(削除-41)のー頁強にわたる穴埋めとして，“Theylived in great h乱rmony
with each other."を挿入。
(訂正 11)ch. 29: 283.7-10 I...Typee? 
“1 think 1 must enlighten the reader a little about the natural history 
of the valley. Whence， in the name of Count Bu妊on旦ndBaron Cuvier， 
came those dogs that 1 saw in Typee?円といかにもメルヴィルらしい筆
跡をとどめていた初版を書き変えた結果は，味も素っ気もない“Therewere 
some curious-looking dogs in the valley."という表現である。
(訂正一12)ch. 30: 300.16-17 has...narrative 
私はチオーノレ湾で・タブーの効力の著しい例を目撃したことがある，と語り，
その地を訪れたことは，‘'hasbeen alluded to in a former part of this 








(訂正一13)ch. 31: 308.34-35 like.. .window-curtain 
タイピーの乙女たちの艶やかな髪を描く時に使った“likethe swag of a 
small window-curtain"という形容を，“whetherit be built up in a great 
tower， with combs and pins， or is plastered over the head in sleek， 
shiny folds"と変更。








(訂正一14)ch. 34: 333.30-32 the.. .'Mother.' 
タイピー渓谷から脱出するクライマックスの場面で，老マノレヘヨ Marheyo
が以前私が教えた一つの英語を力強く発音したとして“theonly two Eng-
lish words 1 had taught him一‘Home'and‘Mother.'"と書いていた初版
に手が入って“oneexpressive English word 1 had taught him一“Home円円
と‘Mother'を削除している。
(訂正 15)ch. 34: 337.9-10 with...Gift， 
同じゃま場で，マスケット銃をコリコリ Kory田KoryVこ手渡した時の私の
気持を“witha rapid gεsture which was equivalent to a 'Deed of Gift'' 








































































Under far better auspices， they might have settled upon some 
one of the thousand unconverted isles of the Pacific， rather than 
have forced themselves thus upon a people already professedly 


















第 44章“Cathedralof Papoar-The Church of the Cocoa-Nuts" 
第45章“A Missionary's Sermon; With Some Reflections" 
第46章“Somethingabout the Kanakippers" 













のことだの，ロンドンにおける消火方法だのについてJabout steam boats， 
lord mayor's coaches， and the way fires are put out in London (Omoo， 
p.204)といった類の話を枕に使ってはいるが，英仏の宣教師たちのいがみ
あいが絶えず顔をのぞかせる，という。
'Good friends， 1 glad to see you; and 1 very well like to have 
some ta11王withyou to-day. Good friends， very bad times in Tahiti; 
it make me weep. Pomaree is gone-the island no more yours， 
but the Wee-w問、 (French). Wicked priests here， too; and wicked 
idols in woman's clothes， and brass chains. 
‘Good friends， no you speak， or look at them-but 1 know you 
won't-they belong to a set of robbers-the wicked Wee-wees. 
Soon these bad men be made to go very quick.. Why Beretanee so 
great? Because that island good island， and send mickonaree to 
poor kannaka. In Beretanee， every man rich: plenty things to 
(40) 
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buy; and plenty things to sell. Houses bigger than Pomaree's， and 
more grand. .. 
'Good friends， little to eat left at my house. Schooner from 
Sydney no bring bag of flour: and kannaka no bring pig and fruit 
enough. Mickonaree do great deal for kannaka; kannaka do little 
for mickonaree. Soヲ good friends， weave plenty of cocoa-nut 



































But， in the first place， let it be distinctly understood， that in al 
1 have to say upon this subj巴ct，both here and elsewhere， 1 mean 
no harm to the missionaries， nor their caus巴 1merely desire to 









Upon a subject like this， however， itwould be altogether too 
assuming for a single individual to decide; and so， in plac己 ofmy 
own random observations， which may be found elsewhere， 1 will 
here present those of several known authors， made under various 
circumstances， at different periods， and down to a comparativεly 





















‘Lies， !ies! you tell us of salvation; and， behold， we are dying. 
i;Ve want no other salvation than to live in this world. Where are 
there any saved through your speech? Pomaree is dead; and we 
are al dying with your cursed diseases. When will you give over?' 









The palm-tree shall grow， 
The coral shall spread， 
(43) 
44 松田和!定

















































(~召和 45 年 5 月 20 日受理)
註
1) Jay Leydaの TheMelville Log: A Documentaヴ Lzfeof Hennan Melville 
(New Y ork， 1951)を見ると，その第二巻， 617頁， 1860年の項に疑問を残しながら
も，次の記録がある。
[?] From the 1うoemscopied by Elizabeth， Melville di・scardsone before his 
dψarture: 
* AReasonable Constitution 
What though Reason forged your scheme? 
'Twas Reason dreamed the Utopia's dream: 
(45) 
46 松田幸IJ 定
'Tis dream to think that Reason can 
Govern the reasoning creature， man. 
* Observable Sir Thomas More's“Utopia" are First its almost entir巴 reason-
ableness. Second its almost entire impracticability [.] The remarlζapplies more 
or less to the Utopia's prototype“Plato's Republic [.]" 
2)例えば， Harbingerの GeorgeRipl巴yの書評や， National Anti-Sbvery Standard 
掲載の書評などがあげられる。 Hugh W. Hetherington， l'vlelville's Revieωers 
(Chapel l-il， 1961)， pp. 26， 52， 64 
3) 1849年 5月 19日付の TheMorning Chronicle紙上で lvla口iが評された際に，
次のような章句が見える。
. ..the book was a wonderful and unreadable compound of Ossian and Rabelais 
-of More's“Utopia，" and Harrington's“Oceana，" -of“Gulliver's Travels，" 
and “Cook's Voyages，".. (The Meluille Log， 1， 304). 
4) 日本英文学会編集『英文学研究j]，第 40巻第2号， 1964， pp. 199-214 
5) ヨゼフ・ロゲンドノレフ著， ["反ユートピア文学の勃興J(上智大学編集『ソフィアj]，第
6巻第3号， 1957) p. 250. 
6) ["ユートピアと千年王国の逆説J(学燈社編集『伝統と現代』第2巻第]号，1969)p. 55. 




9) The Letters 01 Herman Nlelville， ed. Marrell R. Davis and V1illiam H. Gilman 
(New Haven， 1960)， p.130. 
10) 以下この稿の第一章に限って TheMelville Logからの引用は，文中に略記するこ
ととする。




“with the favour of Providence"とか“withthe blessing of GOD" (Log， 1， 4)， 
“with the blessing of l-Ieaven" (Log， 1， 7)，“with proper care & th己 blessing
of Providence" (Log， 1， 8)といった類の表現が，殆んど無意識に口をついて出てい
るし， 1842年 10月 27日に甥の GuertGansevoortが航海に出る際に与えた手紙に
も，次のような言葉がある。‘ーforgetnot your Creator in the dawn of youth... 




ように，“Onlyfour references to church attendance appear in the scores of 
letters writt巴nby Maria and none whatsoever in the 250 odd written by Al-
(46) 
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13) The Melville Log， 1，73-77 にその要点の抜翠があるが， W. H. Gilmanの Mel目
ville' s Early Lゲeand Redburn， pp. 253-263 がさらに詳しし、。
14) この短篇は，Thc Works of Hernzan Melville (16 v01s.; Standard Edition; Lon-
don: Constable & Co.， 1922-24， Reissued 1963 by Russell & Russell， Inc.)， 




15) Herrnan Melz，ile (Los Angeles， 1951)， p.14 
16) 習作といえば， リヴァープーノレへの航海を終えた後の 1839年 11月 16日に，前記
Democratic Press紙に“Harrythe Reefer"という筆名で載せられた“TheDeath 
Craft"と題する小篇が気にかかるが， Jay Leydaは， これをメノレグイノレのものらし
いとして Logの中に収録し (I，97-98)， Leon Howardは，メノレヴイんのものと断定




“Here， now， oh Wellingborough， thought I， learn a lesson， and never forget 
it. This world， my boy， isa moving world; ・・."(p.200). 
18) Melville， Redburn， p.1. 
19) Ibid.， p. 10. 
20) Ibid.， pp. 11-12. 
21) Ibid.， p.129. 
22) Beards，印刷ヴ， p.209. 
23)乱I[elville，Redburn， p.123 




My son Herman is now doing well and will be able to allow me from 
品150.to $200. a year. Allan will soon be able to earn more than he needs 
for Clothing and will be able to assist me also， ...Herman will need nearly 
the whole of his五rstquarters salary after paying his board， to procure 
necessary clothing & c. .ーY ou must both know that it would be impossible， 
to keep a Family of five Children and myself for less than五ftyDollars 




In 1841 [1840] 1 visited my now venerable kinsman in his western home， 
and was anew struck by the contrast between the man and his environment. 
(Log， 1， 106). 
27) Melville， Moby-Dick， p.1. 
28) メノレグイノレの航海については， J ames Bairdの Ishmael(New Y ork， 1960)の pp
86-89に詳しい。




由はあったものと思われる。大ていの評家の認めるごとく， Danaの TwoYears 
before the Mast (1840)を読んだことが何らかのきっかけを与えることになったか
も知れないし，ガレナで Cooperの RedRoverを読み，当時太平洋に捕鯨船で出






ものであって，後者の心境は， S. Foster Damonが“Why1shmael Went to Sea" 
υlmericun Literature， 1I.(1930)， 281-283.)で Ishmaelの言葉を借りて要約した
“every man's hand against him"につくされている。
:31)この間の事情を NewtonArvinは HermanMell'ile (New Y ork， 1961)， p. 77 
で次のようにまとめている。
'1'he germ of what ，vas creative in him need巴dto ripen， not in solitude or 
in intel!ectual labor， but in the push and stir of actIon. In the beginning， 
{or Melville， was decidedly not the word， but the deed. 
32) MelviJle， PielγC， p.425. 
33)羽li1iiarnCharvat，“Mehァil巴'sIncome"， American Litemture， XV. (1943)， 251-
261. 
34) Davis and Gilman， The Letters， pp. 91-92， 
35) Ihid.， p.128. 
36) T)ぜ)eeの売れゆきは，アランのメモによれば， 1849年 1月 1日までに合衆国で 6，392
部， 51年 4月29日までに英国で 7，437部となっており (RaymondM. iVeaver， He戸




'1'0 go down to posterity is bad enough， any way; but to go down as a 
(48) 
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"man who lived among the cannibals" ! ..I have corne to regard this matter 
of Fame as the most transparent of al vanities・ 1did not think of Fame， 
a year ago， as 1 do now. (The Letters， p.130) 
37) Davis and Gilman， The Letters， p. 39 
38) Saturday Review of Literature (Nov. 24， 1928)， p.406で Bernardde V ovoは，
Harvard College Libraryにある Typeeのアメりカ初版二部を校合した結果， M
Minnigerodeの説とは違って，改訂アメりカ仮が出る前に，次第に削除箇所を増ゃ
しながら初版が二刷，三局1Iと印刷されていた事実をつきとめている。
39) Evert A. Duyckinkに宛てた 1846年7月 28日の手紙には，次のような文章がある。
The Revised (Expurgated ?-Odious word!) Edition of Typee ought to b巴
duly呂nnounced-&as the maf:ter (in one respect) is a little delicate， 1 am 
happy that the literary tact of Mr Dycknck [sic] will be exerted on the 
occasion. (The Letters， p.43)作家メノレヴイノレ誕生の産婆役をつとめたダイキング，
マレーは，生まれたばかりの子供に対しては，生殺与奪の権利を握った裁判官でもあ
ったわけで，マレーのメノレヴイノレに対する助言は，既に原稿の段階ではじまっている。
1 have carefully examined the MS. placed by you in my hands entitled 
“Typee" and am willing to publish it-making a few slight omissions-which 
on the score of taste 1 have no hesitation in saying will be for the benefit 
of both author and book，.. (Merrell H. Davis， l'i1elvdle's Mardi， A Chartlυs 
Voyage (New Haven， 1967)， p.12). 
40) Davis and Gilman， The Letters町 p.48.
41)第三作 Mardi以降のメノレヴイノレの作品の英国における出版企引き受けた Richard
Bentleyにあてた 1849年 6月5日の手紙には，次のような言葉がある。
But some of us scribbers， :rvly Dear Sir， always have a certain something 
unmanageable in us， that bids us do this or that， and be done it must-hit or 
miss. (The Letters， p.86). 
42) このテクスト選定には，さまざまな疑問点がある。第ーに，このテクストは明らかに
substantive t巴xtではなく，しかも発行年も不明である。さらに，内容の上でもある
べき Prefaceが落ちているし， Preface to the Revised Editionも入っていない。
反面，削除されている筈の APPENDIXが，“TheStory of Toby"の後に付いて
いたり，本文中にも数カ所疑問に思われる箇所があって，比較校合のためのテクスト
としては， ~認めて不完全なものである。しかし，勿論言いわけにはならないが ， Tytee 
の bibliographyの分野はいまだ数多くの問題を抱えたまま開拓が遅れているよう
で， 1922年に M巴adMinnigerodeがこの分野に踏みこみ， 28年に Bernardde 
Votoが疑問を提して以来，はなぱなしい展開は見られない。 61年に出た HughW. 
Hetheringtonの Melville'sReviewersでさえ“Thebibliography of the second 







The loss of life in the two ships was about e司ual;one-half of the total 
number of those engaged being either killed or wounded. 1n view of this 
battle one may ask-What separates the enlightened man from the savage? 
1s civilization a thing distinct， or is it an advanced stage of barbarism? (p. 
173). 
Redburnにも次のような箇所がある。
VVe talk of the Turks， and abhor the cannibals; but may not some of them 
go to heaven before some of us? We m旦yhave civilised bodies and yet 
barbarous souls. We are blind to the real sights of this world; deaf to its 
voice; and dead to its death. (p. 379). 
44) Dodd， Mead版では，“but，nevertheless， removed"とある。なお，ここにあえて
あげなかったがヲ 120.3の“Somewhat"も“1felt somewhat"と書き替えられて
いる。





可vVhata madness & anguish it is， that an author can never-under no con-
ceivable circumstances-be at al frank with his readers.-Could 1， for one， 
be frank with them-how would they cease their railing一thoseat least who 
have railed. (The Letters， p.96). 
47) キリスト教と，その文明を携えて白人が南太平洋の島々に侵入して以来，各島の人口
が急激に減少の一途をたどった，とする主張は Typeeでも Omooでも繰り返され
るが， Alan Moorheadも TheFatal Impact， An Account of the Invasi・onof 
the South Pacific 1767-1840 (New York， 1966)， p.96で，“th巴 Frenchhave 
coaxed back the population to just about the五gureit was in Cook's time-
roughly 40，000一"と記して，この事実を暗に認めている。又， Henry C. Morris 
は Hist01yof Colonizatioll (New York， 1900)の中で，“Statesman'sYear Book 
(1900)"からの数字として， タヒチの人口を 12，755としている (p.456)が， Stephen 
H. Robertsは TheHistory of French Colonial Policy 1870-1925 (London， 
1963)で，次のような数字を示している。
From 20，000 in 1848 they [Marquesans] have dwindled to almost a thousand 
to-day [1929]， and not a sound phsical specimen survives. The vitality seems 
to have gone from the race， and， lacking the will to live， they wither and 
glve way.へAdaptationto changing circumstances now seems beyond their 
power， and， in al af French Oceania， only one group， ・， has an increasing 
population. (pp. 514-515). 
48) メノレヴイノレがキリスト教をどう受けとめていたか，という問題とは別に，作品中に見
(50) 
ユートピア文学としての Typee (1) 51 
られる一見して反キリスト教的と思われる描写や，発言に対して，現地諸島で実情を
目のあたりにしたであろう CaptainEsek Hawkins， Jr.は1849年 12月 10日に書い
た手紙の中で，次のように評している。
“All that Melville ever told about the missionaries in this part of the 
world， you may take for gospel." (羽TilliamH. Gilman， "A Note on Herman 
Melville in Honolulu"， American Literature， XIX. (1947)， 169). 
さらにこの手紙は，ホノノレノレ時代のメノレグイノレを知っていた男の話として，メノレヴィ
ノレがボーリング場のピ γ係として働いていたことがある，“…knewhim at a time 
when he was setting up pins in a ball alley"と伝えており， Gilmanは Melvil司
le's Early Life and Redburnで，これを採録しているが，真偽のほどは分らない。
49) Charles R. Anderson， 1¥主elvillein the South Sea (New Y ork， 1951)， p. 335. 





「今日ハワイの砂糖産業は五つの大会社 (1)Brewer & Co.， Ltd.， 2) Casle & 
Cooke， Ltd.， 3) Alexander and Baldwin， Ltd.， 4) American Factors， Ltd.， 5) 
Theo. H. Davis & Co.， Ltd.)によって支配されているがとくに注目すべき点
は，その創設者は三つまでミショナりと直接間接に結びついているということであ
る。上述のタヒチの場合と同じく， ミショナリの性格の半面をうかがうことができ
る。つまり 1)と3)の会社はミ γ ョナリの息子の創設であり， 2)はミショナリ自身に
よって起こされた会社て、ある。J(p. 189). 
51) J ohn Bernsteinも Pacifismand Rebellion in the T日-itingsof Herman Melville 
(London， 1964)で次のように強調している。
(It should be here strongly emphasized that Melville's attack upon the mis-
sionaries in Omoo is in no ways to be construed as an attack upon Christianity 
itself， though in his later ¥vorks， he五ndshimself at odds with the philoso-
phical basis of the religion.) (p. 28) 
52) その中には， Right Rev. M. Russellの Polynesia:or an Historical Account of 
the Principal Islands of the South Sea， Otto Von Kotzebueの ANcw V oyage 
Round the World in the Years 1823-24-25-26.， Turnbullの VoyageRound 
the World， in the Years 1800-1804， F. W. Beecl町の Na門-ativeof a Voyage 
to the Pacific and Beering's Strait under the Command of CalうtainF. W. 
Beechり R.N， Daniel Wheelerの Memoirsof the L供 andGospel Labours of 
the Late Daniel Wheeler， a Minister of the Society of Friends， Captain Wilson 
の AMissionary Voyage to the South Paaメ:cOcean， Vancouverの Vancouver's
Voyagesなどが次々とあげられ， 発行地，発行年，頁数まで明示されるが，後年
Moby-Dickの“Extracts"にも見られるこのメノレヴイノレの原典愛好癖，記録好きは，
Newton Arvinも“A love of information for its own sake was one of the 
(51) 
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53) この間の事情を AlanMoorhead は，次のように書いている。
In that soft sopori五cclimat巴 itwas impossible to make the people work 
for long. They would try hard but things always went wrong in the end. 
The missionaries imported a weaving machine， and for a month or two the 
girls worked it with great enthusiasm. Then the novelty wore off and the 
machine was left to rust away in its palm-leaf hut. It was the same with 
the attempts to start cotton and sugar四canegrowing; after the五rstseason 
or two the workers drifted away. (The Fatal lmpact， p.87). 
54) 例えばジャツク・フエノレナン・カーンは，その『アメリカ文学史.!l(島田謹二訳，白水





55) Anderson， Melville in the South Seas， p.309. 
56) Gilman， N!elville's Early Llfe and Redburn， p.16 
(ラ2)
Hans Carossλ の "Geheimnissedes 
reifen Lebens“に就いて
市川勝治
Uber Hans Carossas Roman "Geheimnisse 
des reifen Lebens" 
Katsuharu Ichikawa 
Zusammenf assung 
Hier in diesem Aufsatz behandle ich den Roman Hans Carossas (1878-1956) 
"Geheimnisse des reifen Lebens“.羽Tahrendseine anderen Werke hauptsachlich 
autobiographisch sind， hat er hier seine eigenen Erlebnisse weit uberschritten， 
und ist auf den tiefsten Grund des Lebens und der Menschenseele， wo fast kein 
menschliches W ort mehr galt巴， abgestiegen. Es ist also sehr schwierig， diesen 
Roman richtig zu verstehen. 
Es gibt keine Entwickiung der besonders romanartigen Handlungen. Die 
Situation zwisch巴nvier lVfenschen， d.h.， einem Mann， seiner Frau und ibren zwei 
Freundinnen， ist es， die darin geschildert ist. Das Ganze nimmt die Form der 
AuIzeichnungen dieses J¥1annes namens Angermann， der， schon aus d巴m Amt 
zuruckgetreten， ein ruhiges Leben auf dem Land mit seiner Frau und zwei Katzen 
fuhrt. Er wi!l eins: Wachen und Schauen， und in Wirklichkeit ist das seine 
tagliche Tatigkeit. Seine Anschauungen sind sehr tief und erkenntnis可011. Er 
scheint mit diesem Anschauen ganz zufrieden zu sein. Aber verlast er endlich 
seinen Standpunkt als Anschauer und tritt in bittere Sphare des Eros hinein. An 
einer der Freundinnen， Barbara， bekommt er sein Kind. 
もNasist das， was ihn triebhaft von innen aus zu dieser Tat ver!eitet? Dies 
ist das Therna， das Carossa hier aufgenomrnen hat. Schernatisch dar旦ufzu ant句
worten， wurde leicht sein， aber es ist schwer， den wahr巴nSinn davon heraus-
zu五nden. Hier mochte ich diesen Sinn， indem ich i1 die Seele vier Menschen 





















































る。 彼は出生と言う事件の当事者であり， その報告者であり， 彼等四人の
Situationも， 彼の眼で眺められたものである。 彼は既に退官して， 妻の
Cordulaと二匹の猫と共に， 年金を受けつつ田舎に隠棲して居る男子であ














(So gibt es in jedem langen Dasein， das beruhigt nach auβ己nblickt， 
eine Vermehrung der Zeit. Wir werden reif und fangen zu welken an; 
aber der Tod bleibt noch aus， und nun kann， uber alle Erfahrung hin， 
etwas geschehen: ein hoheres Wachstum， eine reinere Schau kann be-
ginnen. Ja， ein Zustand scheint moglich-ich bin weit entfernt， ihn zu 
kennen， er deutet sich nur an一 einZustand， vergleichbar den seltenen 
Abendminuten， wo schon ein Stern im Osten flimmert， wahrend noch 



















































(Schu1d， groβ巴 dunk1eGefahrtin des Menschen， mir vertraut seit 
Kindheitstagen， ich werde dich auch diesma1 nicht ver1eugnen. Wer 
dir ausweichen will auf der feinen Linie， wo zwei Gesetze aneinander 
stoβen， den ho1st du eines Tages dennoch ein und meistens in schred心
1icherer Form. Angenehm sind b巴ruhigteJahre， wo du uns zu vergessen 
scheinst; aber zu neuer Erleuchtung und neuer W也rdege1angen wir 
Erdgebundenen doch nur durch die unendliche Sorge， die du in uns 
einsenkst. S. 334). 









Die grosen Forderungen， die drohenden Befeh1e， die aus manchem 
Zeitbuch tonen， sie rufen woh1 die Jugend auf den P1an; in unseren 
Jahren wird aber die See1e von anderen Machten geformt. Man will 
nicht mehr Meinung mit Meinung bekampfen; man findet es armse1ig， 


























(Stolz und groβbemachtigt sich die Technik unserer kleinen Welt; 
die Flamme der Seele aber scheint schwacher und schwacher zu brennen， 
so wie ein Planet， im Fernrohr betrachtet， wohl mehr Einzelheiten er幽
kennen laβt， aber an Leuchtkraft abnimmt. Wie oft in jener Fruhzeit 
geschieht es， daβzwei Krieger， die sich den todlichen Kampf ansagen， 
einander noch als gδttlich oder gδttergreich bezeichnen! So stark war 
das Gefuhl fur die vVurde des Menschengesichts， auch wenn ein Feind 




























(Bewahre sich jeder tief innel1 eil1e strel1g umschwiegene Zelle! Da 
mδgen aus Leiden und Gluck die Gedanken erwachsen， die das Nahrsalz 
der Zukunft sind， auch wenn sie niemals aufgeschrieben werden! Eirト
stweilen， Kinder， haltet euch getrost in euren Bunden und macht es 
euch schwer! S. 408). 
この張った調子を|起き落してはならない。恐らくは，虚無と無拘束に陥り
(60) 
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(一・.. dies alles hatte mich fruher gewis zum Lachen gebracht 
warum sah ich heute so anstandig zu? Und was gefallt mir eigεntlich 
an ihr? Ich weis es noch nicht recht; aber daβich jeden Vlunsch， 
den .sie an mich hatte， unbedenklich erfullen wurde， auch wenn die 
ganze ubrige Welt es frevelhaft hielte， daruber muβich mir wohl im 
klaren sein. S. 324). 































(Von Barbara kommt selten eine Auβerung， die sich uber die nach-
stliegenden Sachlichkeiten erhebt; auch scheint sie wenig nach den 
Weltereignissen zu fragen. Dennoch kann mich in ihrer Gegenwart 
zuweilen die Empfindung uberfallen， als muβte ein巴r，der an ihrem 
Herzen ruhte， auf eine eigene Art sehend werden， mδglicherweise auch 
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(Ein unbedeutender Kunstler， der sie malen wollteラ t百tesich leicht; 
ein groser aber wurde verzweifeln; denn er muβte das urgeheime Ver-
fahren meistern， womit Natur aus allerverschiedensten Ahnen und Ahrト
innen immer wieder eine neue gultige Einheit zusammenwebt， von der 
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らAngermannに語る言葉は感動的でさえある。"どの家でも子供達の一人











("In jedem Haus ist einer der Sprδslinge mein Patenkind， und w己r
in der Fabrik arbeitet， der weiβ， das ich im Notfall fur ihn da bin. 
Mein Bruder ist aus Franl王reichnicht heimgekommen， und so bleibt es 
mein Schicksal， d旦βicheinigen hundert Mensch巴nBrot geben kann. 
Keiner von denen wurde wunschen， daβder Besitz einmal in fremde 
Hande fiele. Und glauben Sie， man dachte hier geringer von mir， wenロ
巴inesTages ein Tochterchen da ware oder ein Sohn， dem das Ganze 
rechtm且sigzukame? Die Leute kennen mich; sie wissen， daβich nur 
tue， was ich mus und was ich ernstlich will.むberdiesen Boden aber 
tracht ich nicht hinaus; auf ihm werd ich wohl immer leben und spater 















(In weitem Umkreis um das Haus ist alles Barbaras Grund und 
Boden-warum glaubt man doch manchmal etwas wie Armut in ihrer 
Sphare zu sp色町民 sodaβman sich daneben s巴lbstals reich empfindet ? 
Wahrscheinlich kommt es vom Altersunterschied. Nach dem vierzigsten 
Jahr fangt man an， sein irdisches Eigentum， sei es klein oder gros， 
wahrhaft zu besitzen."." .und fur Barbara scheint bisher sein tiefster 
Sinn kein anderer zu sein， als das巴rdie Welt der Freundin unabhangig 
erhalt. Das ist viel， aber doch nicht genug. Vielleicht bedarf sie wirι 
lich der Mutterschaft， um inne zu werden， wer sie selbst ist und was 










い。 それ所か， むしろ Cordulaの信頼に応えたと感じて居るとさえ思われ
る節があるのだ。 Angermannの一寸した腹立ちに対して彼女は言う。 円あ
なたは，私を御存知ないのね。 Cordulaの方が，あなたよりよく知って居て
呉れますわ“。 ("Dukennst mich nicht; Cordula kennt mich besser als 
du 1“S.418)思わず口をつくこの言葉は， Barbaraよりも，むしろ Cordula
の姿をはっきり示して居るものだが， Barbaraにとって Cordulaは，自分の
(68) 
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愛する男性の妻ではなくて，自分の業を嘉して，更にその業を全からしめる
男性を示して呉れた導き予なのだ。勝手な話と言ってしまえばそれ迄だが，


































































































まうに違いありませんべ (Wennich mich mit einer Katze abgeben sollte， 














たかも知れない女性である“。任nfruheren Jahrhunderten ware sie eine 
Heilige geworden oder eine Heldin. S. 419). 
(72) 





































(Wer aber schi巴neso berufen， einen anderen aus Labyrinthen her-
auszuleiten， wie sie? Ach， das wir・dsie niemals tun; sie， die jedem 
bedrangten Raubtier gern zu Hilfe kame und， eine umgekehrte Kirke， 
der stummen Kreatur das M巴nschlicheeinhaucht， sie wurde mir den 
羽Teg ins Ubersinnliche nicht zeigen. Dieses hat sie sich selbst vor-
behalten; dafur verzichtet sie auf hundert andεre Dinge; so behauptet 

























































直接な接触は，忽ちにして彼女を傷めてしまうからなのだ。 然し， Cordula 
のこの孤独の世界は， Sibylleのそれとは随分趨きを具にして居る。 Cordula
































(れ1areunsere bruchige Hutte wurdig， daβDamonen si巴 heimsuchten，
so kδnnte ma立 abund zu meinen， eine dunkle Gottheit gebe ihr ein， 
gerade das zu sagen， was andere Frau巴n schlau fur sich behalten. 
Manche redet wohl ahnlich， in der stillen Absicht， ihren Mann zu 
prufen; aber so ist sie nicht. Es entgeht ihr nur， wie sie mich leise 
in Begebenheiten hineinzieht. Ja， niemand steht inniger im Bunde mit 























































(Da sagte jemand: "Jetzt kommt die Frau Angermannぺundwirklich 
war es Cordula， die sich von unserem Garten her， den Lodenkragen 
um ihren rotseidenen Schlafrock g巴worfen，blaulichen Rauch in die Luft 
blasend， sehr langsam naherte， gefolgt von Simone， die das Kastchen 






(-. ..; doch bog ihm Cordula， ohne aufzustehen， den gestrεckten 
Arm nieder. 円Mansol1 nicht mit Fingern auf Tote zeigen，" sagte sie， 
und nun sammelten sich a11e Knaben um den steinernen Sitz， als erwar幽















("Mir ist nicht bang um unser Haus， Frau Schildberger; es kommt 
in solchen Sachen doch immer nur auf die Gedanken an， die einem 
d旦beidurch den Kopf geh邑n. Wer einmal gestorben ist， wiU sich nicht 
bei uns aufhalten， den ziehts mit a11er Kraft woanders hin; das durfen 
Sie glauben. Je freundlicher wir zu einem Toten sind， um so rnehr 
er1eich tern wir ihrn seine Reise. Wer freilich rnein t， er sei viel besser 
als etwa die arrne Kleine da， der so11 sie lieber nicht in seinen Stadel 
oder gar in sein Haus aufnehmen; sie kδnnte ihn schnell noch anh丘小
chen und in seinern Herzen einen bδsen Geist aufwecken. Wers aber 
uber sich brachte und sahe es als eine Gnade an， daβer ihr ein巴n
gering巴nDienst erweisen darf， um den stunde es nicht schlecht. An 
，dankbare Tot巴‘ hatrnan in unserem Lande schon vor Jahrtausenden 
geglaubt“. S. 427-428). 




とあわれみで、ある“。(-一-一;ihre ersten Regungen sind immer Erstannen 


































(Sogar Barbaras Reichtum last sie nicht als etwas Zufalliges gelten， 
sondern bezeichnet ihn als eine Eigenschaft， die sich wie irgendeine 
andere Tuchtigkeit manchmal vererbe， manchmal nicht， und im letzteren 
Fall flogen alle Besitztumer einfach davon. Seltsam war ein Wort， 
womit sie neulich ein Gesprach beschlos. Eine Sache， an der Barbara 
beteiligt sei， meinte sie， konnte kaum anders als gut ausgehen， und 
niemand werde je dabei zu Schaden kommen. S. 328) 
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VI 
以上， Angermann， Barbara， Sibylle， Cordula四人のそれぞれを， やや
詳しく見て来たが，その思いは異なって居ても，彼等の何れもの願いと期待
が，ひとしく新しい生命の出生と言う事に向って居る。 Cordulaだけが，そ
の事を知っては居ないようであるが，彼女とても夫 Angermannに， Barbara 
への道を，恐らく無意識にと言うよりはもっとはっきり示して居るのだ。こ





















































































ったのだ。 端的に， それは Cordulaが夫に子を与える女性ではないからで
ある。妖精めいた Cordulaの超感覚的な軽やかさは， Angermannの人生の
道を照し出す明るさは持つが，彼に放射して燃焼を全からしめるに十分の熱
量を持ち得ない。 それは Cordula自身がよく知って居るようである。 彼女































(Als Kind spurte man oft so stark das Unwiederholbare gewisser 
Stunden; dann betete man zu Gott， er moge doch an dem gegenwartigen 
Zustand ewig nichts andern， und etwas dergleichen erfleht man auch 
jetzt. Mogen Krafte Krafte bleiben， mδge eine an der andern wachsen， 
doch keine sich entfesseln! Ungeduld bringt Falten in das Festtagskleid 
des Lebens; daruber hat man seine Erfahrungen und gelobt sich Stille. 
Aber das namliche Kind konnte doch keinen ruhenden Teich sehen， 
ohne daβes den Reiz empfand， einen Stein hineinzuwerfen， und ohne 
diesen Trieb zum Unruhestiften horte wahrscheinlich der Gang des 

























断念した Sibylleの Angermannへの好意。 それを無心に喜ぶ Barbaraの
Sibylleに対する愛情。その愛情への Angermannの焦燥。 SibylleVこ欲はな
く， Barbaraにすら欲はない。ただ Angermannのみが，彼のいわゆる円心























































(一一一 0，nur wie auf ausgesparten Eilanden wohnen die harmonischen 
Ordnungen der Menschheit， ewig umdroht von den purpurschwarzen 















(Denn er will nicht auf dem halben Wege stehenbleiben， wi11 durch 
die urmutterlichen Vernnsterung hindurch zum klaren， scha任endenTag 
zuruck. An einer Lichtbahn wi11 er bauen helfen; die sol1 so hoch 
emporfuhren， wie das dunkle Versunkensein tief war. Vie11eicht ist es 
gerade dies， was heute die zukunftahnende Frau von ihm erwartet. 
(90) 
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Welchen Halt fande sie in der kommenden Sturmzeit planetarischer 
Entscheidungen an einem Mann， der vδllig verfiele? Sie selbst wird 
ihm das geschliffene Schwert reichen， das er es lege zwischen seinen 





























(Hier sieh dich um! W 0 uns die tiefste Furcht umfangt， /ist oft 
ganz nah der Eingang in ein Seelenreich. /Was in dir ewig ist， auf 
einmal schauts dich an. /Und wenn es leise raunt und rat， so horch! 
Du lernst/ die Sprache der Dahingegangenen verstehn. / An ihr pruft 







(In deinem Blut ist nun ein Klangフ derimmer dich/ aus falsch 
gemischt巴m Leben in ein reineres weist. /Was konnte dich noch 















































On the Change of Physical Education 
from the Viewpoint of the History 
of Physical Education (I) 
-The Physical Education of Ancient 
Times and the Middle Agesー
Ichiji Seino 
Abstract 
Whenever the world is in a critical situation， people find a new interest in 
historical studies of various subjects. And when people are going to make a 
plan for the better days to come， they discover a new meaning in a lot of 
historical facts. 
The author tries to throw a light on th巴 relationbetween physical education 
and various complicated forces which had a remarkable infiuence on the develop-
ment of physical education， such as politics， religion， economy， art， military 
affairs， and climatic and geographical circumstances of those days. 
An ideal image of man which has been described in the long history of 
mankind varies with the times. Each of the times has its own characteristic 
view of both the body and physical education 
This paper is an attempt to consider the ideal physical education of the 












































































































































































































(harmoni ous deve lopment)を求めているということができる。
(4) 以上の如き点は，ギリシャ人が残しているいろいろの言葉によっても
知ることができる。例えば，ベリクレス (PeriklesB. C. 500-429)は， r我
々は知を愛し これを追求する， しかし身体的虚弱はこれをさける我々は
美を愛し これを追求する。 しかし悪趣味と放奪はこれをきけるJ(K. ]. 







































































対してすぐ、れた見識をもっていた人にクインチリアヌス (M.F. Quintlianus) 
フ。ルタルコス，ユヴェナリス (D.J. Juvenalis)等がし、る。体育についてあま
り述べられていないがユヴェナリスの「健全な身体には健全な精神が宿るこ


























































































































































































































1) 今村嘉雄・石井トミ訳: ライス世界体育史 (S-30)，p. 44 
2) 今村嘉雄:西洋体育史(上)， (S-32). 
3) 帆足理一郎: 西洋哲学史 (S-28)
4) 今村嘉雄:体育の歴史 (S-29)，p. 4， 5， 9， 10， 13 







A Study of Tradition 
- On the thinking about death and life-
Yukio Ishiyama 
Abstract 
From ancient times， there has been the thought that“Japanese must cut off 
attachment to life with good grace and die a glorious death". 
This thinking appeared thoroughly in Bushido (Chivaly) 
Bushido as a philosophy of loyalty teaches them that they must五ghtthe 
battle bravely against their enemy at the risk of their life and must五ghtto 
their last breath. 
When the lord passed away， a vassal had to die with his lord. 
1t was called Junshi (martyrdom). 1 think this sacri五ce，this vengeance， this 
killing on the spot， this trial by onぜssword ・etc.implanted into the Japanese 
mind the thought of making light of life 
This research throws light upon“the thinking of death and life" and empha-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)朝日新聞(昭和 45年 3月6日)なお「過酷な重圧」として問題になったのは， (1)船
員法第十二条の「船長の最後送船義務j，同百二十三条の「罰則j (2)船長は船と運命を
共にすべきだ，という誤った社会通念 (3)海難審判での責任追及の 3点であった。
3) 船員法第十二条(岩波六法全書，昭和四十五年版， p. 1258) 
4) 船員法第百二十三条(同上， p.1262) 
5) 朝日新聞(昭和 45年 3月6日)
















































































69) 古川哲史著「武士道の思想とその周辺Jp. 146. 







75) Martin Heidegger: Sein und Zeit， s.251. 
76) a. a. O. s. 258. 
77) a. a. 0目 s.240. 
78) a. a. O. s. 240. 
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